

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J. C. Hepburn and Masatsuna Okuno
Masaharu Yoshino
Department of Japanese Language and Literature, Faculty of Culture and Representation, 
Doshisha Womenʼs College of Liberal Arts, Special appoitment professor
Abstract 
“SHINRIICHI” [Chinese] was written by McCartee Divie Bethune. J. C. Hepburn 
translated it into Japanese in 1867, and revised it in 1878. Both works were compleated with 
the help of his Japanese teachers. The revision compleated with the help of by Masatsuna 
Okuno. Which was excellent. Therefore when Hepburn translated the Gospels into Japanese, 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 publishing a christian ract. the block-cutter is at w
ork on it 
and w
ill probably finish it in a m







y supervision has translated 
into w
hat appers to m





ade Plain or Easy.
ま
た
、
本
稿
が
用
い
た
テ
キ
ス
ト
は
初
版
（
木
版
）
再
版
（
活
字
。
明
治
十
六
年
〔1883
〕
倫
敦
聖
教
書
会
社
刊
）
と
も
に
同
志
社
大
学
図
書
館
蔵
の
も
の
で
あ
る
が
、
初
版
は
原
胤
昭
旧
蔵
書
で
あ
り
、
表
紙
に
原
胤
昭
が
毛
筆
で
次
の
よ
う
に
書
か
れ
た
紙
片
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
翻
訳
さ
れ
た
場
所
は
誤
っ
て
い
る
が
、
日
本
人
が
訳
し
た
と
あ
る
。
真
理
易
知
：
京
浜
東
北
地
方
ニ
播
布
サ
レ
タ
ル
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
支
那
文
の
伝
道
書
に
あ
り
初
学
入
門
に
便
あ
り
元
治
元
年
（
距
今
七
十
年
）
の
頃
ヘ
ボ
ン
氏
支
那
に
在
て
之
を
日
本
文
士
に
訳
さ
し
め
出
版
せ
し
も
の
彫
工
は
潜
伏
日
本
人
ち
な
み
に
、
表
紙
の
裏
に
は
ペ
ン
書
き
で
書
か
れ
た
紙
片
が
張
ら
れ
て
お
り
、
一
つ
の
史
料
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
紹
介
す
る
。
そ
の
紙
片
の
最
後
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
に
、
原
胤
昭
に
よ
る
毛
筆
で
「
本
間
重
慶
牧
師
稿
」
と
い
う
添
え
書
き
が
あ
る
。
真
理
易
知　
　
　
全
本
書
ハ
支
那
原
本
ヨ
リ
和
訳
セ
ル
モ
（
ノ
）
ニ
シ
テ
基
督
教
ノ
初
歩
ヲ
平
易
ニ
説
明
シ
タ
ル
モ
ノ　
出
版
ハ
元
治
元
年
ニ
シ
テ
宣
教
医
師
タ
ル
ヘ
ボ
ン
氏
ガ
和
訳
セ
ル
モ
ノ　
当
時
此
ノ
書
類
ハ
禁
制
ノ
部
ニ
属
シ
万
一
其
段
ノ
目
ニ
触
レ
ル
時
ハ
其
没
収
セ
ラ
ル
ハ
勿
論
厳
罰
ニ
処
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
レ
バ
誰
人
モ
其
版
木
ヲ
刻
ス
ル
者
ナ
ク
止
ヲ
得
ズ
政
府
ノ
法
権
ノ
及
バ
ザ
ル
治
外
法
権
ノ
横
浜
ニ
於
ケ
ル
外
人
居
留
地
内
ノ
一
ユ
ダ
人
ノ
住
セ
ル
家
屋
内
ニ
住
ム
某
版
木
屋
ニ
依
頼
シ
其
倉
庫
内
ニ
テ
秘
ニ
版
刻
シ
之
ヲ
遠
ク
上
海
ニ
持
チ
行
キ
同
地
ニ
テ
印
刷
セ
シ
モ
ノ
ト
云
フ　
云
ハ
ヾ
ヘ
ボ
ン
医
師
ノ
秘
密
出
版
モ
ノ
ヽ
如
ニ
シ
⑧　
 
塩
入
隆
「
諜
者
報
告
書
」（『
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
の
諸
問
題
』
雄
山
閣
、
一
九
八
二
刊
。p. 21
）
⑨　
 
吉
野
作
造
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（「
真
理
易
知
其
他
解
題
」）。
奥
野
昌
綱
翁
は
明
治
二
年
語
学
教
師
と
し
て
ヘ
ボ
ン
に
雇
は
れ
、
後
ブ
ラ
オ
ン
に
も
教
へ
た
が
、
之
等
の
宣
教
師
の
人
格
に
動
か
さ
れ
て
五
年
七
月
ブ
ラ
オ
ン
か
ら
洗
礼
を
受
け
た
。
そ
し
て
忽
ち
立
派
な
著
述
ま
で
な
し
得
た
の
は
、
彼
に
和
漢
の
素
養
が
あ
つ
た
所
か
ら
、
直
に
漢
文
の
伝
道
用
書
類
を
読
破
し
、
所
謂
宗
教
思
想
は
長
足
の
遂
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
は
無
論
松
山
高
吉
翁
や
村
上
俊
吉
に
付
て
も
云
へ
る
と
思
ふ
。（
中
略
）
是
れ
明
治
初
期
の
教
書
出
版
が
専
ら
原
本
を
支
那
に
採
り
而
し
て
和
漢
文
を
以
て
入
つ
て
来
た
人
達
を
助
手
と
し
た
所
以
で
あ
ら
う
。
 
（
外
国
宣
教
師
に
助
力
し
た
日
本
人
）
ヘボンと奥野昌綱 （14）
【
参
考
】『
真
理
易
知
』
原
文
と
日
本
語
訳
（
改
訳
）
【
原
文
】 
は
再
版（
同
治
元
年〔1853
〕上
海
刊
）の
重
刊
本（
同
治
七
年〔1868
〕
刊
。『
聖
教
書
類
雑
集
』
上
海
美
華
書
舘
刊
所
収
）
に
拠
る
。
旧
字
体
の
新
字
体
に
す
る
。
句
点
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
【
改
訳
】 
は
明
治
十
六
年
〔1883
〕
倫
敦
聖
教
書
類
会
社
刊
に
よ
る
。
私
に
句
読
点
を
付
す
。
＊ 
【
原
文
】
に
あ
っ
て
改
訳
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
は
【
原
文
】
に
傍
線
を
付
し
、【
原
文
】
に
は
無
く
改
訳
で
加
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
は
【
改
訳
】
に
傍
線
を
付
す
。
ま
た
、【
改
訳
】
で
特
に
注
目
さ
れ
る
箇
所
に
破
線
を
付
す
。
一
章【原
文
】 
聖
書
云
神
元
始
造
天
地
余
於
前
数
年
。
新
造
房
屋
数
間
。
屋
前
留
空
地
一
方
。
想
日
後
可
作
小
園
。
或
者
有
花
卉
生
出
也
好
。
因
此
着
人
厚
培
泥
土
。
有
運
自
田
中
。
有
取
之
江
辺
。
不
知
到
得
春
時
。
従
田
中
運
来
之
泥
。
只
能
生
草
。
即
前
歳
田
中
所
遺
草
根
之
苗
也
。
従
江
辺
取
来
之
泥
。
并
一
物
不
能
出
。
我
因
此
想
万
物
之
生
。
皆
有
種
子
。
若
無
種
子
。
雖
有
雨
霖
日
照
。
天
地
之
気
化
。
総
不
能
生
出
一
物
。
是
故
今
年
之
穀
。
必
是
去
年
之
種
。
去
年
之
秧
。
又
是
前
年
之
種
。
年
年
歳
歳
。
推
将
上
去
。
其
第
一
回
之
種
。
究
竟
従
何
而
来
。
我
又
想
禽
獣
雑
生
地
上
。
雖
有
天
空
之
気
以
養
之
。
亦
必
有
各
禽
獣
之
老
者
。
遺
種
哺
育
。
又
従
此
推
至
第
一
之
禽
獣
。
究
竟
従
何
而
来
。
又
想
世
人
皆
本
父
母
所
生
。
但
我
由
父
母
而
生
。
父
母
又
有
父
母
。
推
至
第
一
代
之
父
母
。
究
竟
是
誰　
所
生
。
夫
天
地
既
不
能
無
種
而
生
草
生
禽
獣
生
世
人
。
則
天
地
諒
亦
不
能
自
生
。
必
有
所
生
之
者
。
夫
先
有
天
地
。
而
後
有
人
。
則
造
天
地
者
。
非
人
乃
神
也
明
矣
我
又
想
独
男
不
能
生
。
独
女
不
能
長
。
故
第
一
代
之
人
。
必
是
一
男
一
女
。
又
想
神
初
造
此
男
女
之
時
。
既
父
母
懐
抱
哺
乳
。
必
造
成
長
大
。
俾
之
自
能
衣
食
。
又
想
五
穀
非
野
出
。
人
種
之
則
有
。
不
種
則
無
。
此
穀
種
人
不
能
造
。
必
造
人
者
。
定
知
人
須
用
此
五　
穀
等
物
。
特
先
預
為
造
之
。
世
人
固
皆
説
天
地
有
開
闢
。
総
不
能
知
開
闢
於
誰
之
手
。
今
有
歴
代
相
伝
之
聖
書
。
書
内
之
言
。
与
上
所
言
之
理
。
相
為
符
合
。
言
元
始
神
造
天
地
。
以
次
序
而
造
万
物
。
既
造
草
木
果
菜
。
使
禽
獣
有
食
。
而
後
造
禽
獣
。
人
所
食
用
之
物
已
備
。
而
後
造
人
。
一
男
一
女
。
已
経
成
人
長
大
。
置
之
神
所
預
備
之
園
中
。
可
以
衣
食
有
頼
。
然
後
漸
漸
生
人
。
此
皆
確
実
指
明
。
一
一
可
査
核
。
使
我
等
之
疑
団
頓
破
。
自
可
深
信
無
疑
矣
。
【
改
訳
】
聖せい
し
よ書
に
云いはく、
神かみ
は
じ
め
て
天てん
ち地
を
造つくれり
。
我われ
か
つ
て
新あらたに
数すけ
ん間
の
房い
へ屋
を
つ
く
り
、
そ
の
屋いへ
の
前まへ
に
空くう
ち地
一いつ
ほ
う方
を
の
こ
せ
り
。
こ
は
の
ち
に
小ちひさき
園その
を
つ
く
ら
ん
と
お
も
ひ
て
な
り
。
又また
花くわ
ぼ
く木
を
も
植うゑ
ん
と
お
も
ふ
ゆ
ゑ
に
厚あつ
く
土つち
を
つ
み
お
か
ん
と
て
、
あ
る
ひ
は
田た
の
中なか
よ
り
運はこ
び
、
あ
る
ひ
は
海うみ
の
ほ
と
り
よ
り
取とら
せ
し
に
、
は
か
ら
ず
も
春はる
に
い
た
り
て
見み
れ
ば
、
田た
の
中なか
よ
り
は
こ
び
た
る
土つち
に
は
よ
く
草くさ
を
生しやうぜ
り
。
こ
れ
全まつ
たく
前まへ
の
年とし
田た
の
中なか
に
草くさ
の
根ね
の
遺のこ
り
た
も
の
が
生しようぜ
し
な
り
。
ま
た
海うみ
の
ほ
と
り
よ
り
取とり
た
る
つ
ち
に
は
毛け
ほ
ど
の
草くさ
も
萌もゑ
い
づ
る
こ
と
な
か
り
き
。
こ
れ
に
よ
り
て
み
れ
ば
万ばん
ぶ
つ物
の
生しようず
る
は
み
な
そ
の
種たね
あ
る
な
り
。
も
し
種たね
な
く
ば
、
た
と
へ
雨あめ
ふ
り
日ひ
て
ら
し
て
天てん
ち地
の
気き
こ
れ
を
化くわ
す
る
こ
と
あ
り
と
も
、
か
な
ら
ず
一ひとつの
物もの
も
生しようず
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
今こと
し年
の
穀こく
も
つ物
も
か
な
ら
ず
去きょ
ね
ん年
の
種たね
に
て
去きょ
ね
ん年
の
苗なへ
も
ま
た
そ
の
前まへ
の
と
し
の
種たね
な
る
こ
と
を
し
る
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
年ねん
ね
ん々
歳さい
さ
い々
推おし
き
は
め
な
ば
、
そ
の
は
じ
め
の
種たね
は
い
づ
れ
よ
り
き
た
り
し
ぞ
や
。
わ
れ
ま
た
考かんが
ふ
る
に
、
さ
ま
〴
〵
な
る
禽とりけ
も
の獣の
地ち
に
生しやうず
る
は
天そ
ら空
の
気き
こ
れ
を
養やしなふ
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
か
な
ら
ず
禽とり
け
も
の
ゝ
中うち
の
老おい
た
る
も
の
、
こ
れ
が
種たね
を
の
こ
し
、
哺やし
な
ふ育
こ
と
あ
る
な
り
と
。
し
か
る
に
ま
た
こ
れ
を
第はじ
め一
の
と
り
け
も
の
に
推おし
き
は
め
な
ば
い
づ
れ
よ
り
き
た
り
し
ぞ
や
。
ま
た
考
ふ
る
に
、
世よ
の
人
は
み
な
本もと
父ちゝ
は母ゝ
よ
り
生うま
れ
し
も
の
な
り
。
さ
れ
ば
父ちゝ
は母ゝ
に
も
か
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
父ちゝ
は母ゝ
あ
る
べ
し
。
こ
れ
を
推おし
て
第はじ
め一
の
父ちゝ
は母ゝ
に
さ
か
の
ぼ
ら
ば
、
そ
の
始
も
と
つ
お
や祖
同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第35巻　2018年（15）
は
誰た
が
こ
れ
を
生うみ
し
も
の
な
る
ぞ
や
。
ま
た
天
地
は
か
な
ら
ず
種たね
な
き
草くさ
を
生しよ
うず
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
木
を
生しようじ
禽
と
り
け
だ
も
の
獣
を
生しようじ
人ひと
を
生しようず
る
も
天てん
ち
　地
お
の
づ
か
ら
生しようず
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
か
な
ら
ず
こ
れ
を
生しようず
る
と
こ
ろ
の
者もの
あ
る
な
り
。
い
か
に
と
な
れ
ば
、
天てん
ち地
あ
り
て
後のち
に
人
あ
れ
ば
、
天てん
ち地
を
つ
く
る
も
の
は
人
に
あ
ら
ず
し
て
神かみ
な
る
こ
と
あ
き
ら
か
な
り
。
わ
れ
ま
た
又また
考かん
がふ
る
に
、
男なん
女に（よ
）ひ
と
り
自みづから
生しようず
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
神
は
じ
め
に
一
ひ
と
り
の
男をとこ
一
ひ
と
り
の
女をん
なを
つ
く
り
た
る
こ
と
な
る
べ
し
。
ま
た
考かんがふ
る
に
神
こ
の
男なん
に
よ女
を
つ
く
り
し
時とき
、
父ちゝ
は母ゝ
こ
れ
を
懐
ふ
と
こ
ろに
抱いだ
き
、
こ
れ
に
乳ちゝ
を
哺ふくむる
こ
と
も
な
く
長おゝ
き
く大
つ
く
り
、
こ
れ
を
し
て
み
づ
か
ら
よ
く
衣い
食しよ
くを
な
さ
し
め
た
る
こ
と
な
ら
ん
。
ま
た
考かんがふ
る
に
五ご　
こ
く穀
の
ご
と
き
も
お
の
づ
か
ら
野の
に
生しようず
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
人
こ
れ
を
種
る
に
よ
り
て
生しようず
る
な
り
。
し
か
し
て
ま
た
こ
の
穀こく
も
つ物
の
種たね
は
人
み
づ
か
ら
こ
れ
を
つ
く
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
さ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
人
を
つ
く
り
し
も
の
、
こ
れ
ら
の
物もの
は
人
の
用もち
ふ
べ
き
も
の
な
る
を
あ
ら
か
じ
め
知しり
て
つ
く
り
た
ま
へ
る
な
ら
ん
。
し
か
る
に
世よ
の
人
天てん
ち地
開かい
び
や
く
闢
あ
り
し
と
口くち
に
は
謂いへ
ど
、
誰た
が
手て
に
て
開かいび
や
く闢せ
し
か
、
さ
ら
に
知しる
こ
と
な
し
。
今
よ
ゝ
を
へ
て
つ
た
へ
き
た
り
し
聖せい
し
よ書
あ
り
。
そ
の
書
に
し
る
せ
る
と
こ
ろ
の
言
こ
と
ば
上かみ
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
理
こ
と
は
りに
よ
く
か
な
へ
り
。
そ
の
言ことばに
云いは
く
、
元はじ
め始
に 
神かみ
天てん
ち地
を
造つく
り
、
ま
た
次しだ
い第
に
万ばん
も
つ物
を
つ
く
り
、
す
で
に
草くさ
木き
果くだ
も
の
菜やさ
いの
た
ぐ
ひ
を
造つく
り
て
禽とりけ
も
の獣
の
食
を
そ
な
へ
て
、
の
ちつぎ
つ
ぎに
一
ひ
と
り
の
を
と
こ男
一ひと
り
の
を
ん
な
女
を
つ
く
り
て
、
こ
れ
を
園その
に
お
き
、
そ
の
を
ま
も
ら
せ
た
り
と
。
さ
れ
ば
そ
の
後
漸しだ
い
し
だ
い々に
人ひと
を
繁ふ
や殖
せ
し
こ
と
明あきらか
に
し
て
疑うたがふ
と
こ
ろ
な
け
れ
ば
ふ
か
く
信しん
ず
べ
し
。
二
章【原
文
】
聖
書
云
神
乃
霊
世
上
之
人
。
有
足
故
能
走
。
有
手
故
能
作
。
一
切
器
用
物
件
。
或
造
屋
。
或
造
船
等
。
但
天
空
之
風
。
無
手
又
無
足
。
其
行
動
比
人
争
快
。
且
能
使
物
亦
随
之
而
動
。
可
見
行
動
不
必
定
在
手
足
。
人
雖
有
手
足
。
若
無
霊
魂
。
則
手
足
無
用
。
不
独
手
足
無
用
。
即
耳
目
一
切
皆
無
用
。
蓋
人
無
霊
魂
即
死
。
可
知
手
足
之
行
動
。
耳
目
之
視
聴
。
皆
霊
魂
為
之
。
但
霊
魂
無
形
無
像
。
視
之
不
見
。
有
無
所
不
能
之
神
。
造
我
手
足
耳
目
。
則
此
無
所
不
能
之
神
。
無
手
足
而
亦
能
作
事
。
無
耳
目
而
亦
能
視
聴
。
聖
書
云
。
神
乃
霊
。
凡
拝
神
者
。
必
以
霊
心
誠
意
而
拝
也
。
人
小
天
地
。
手
足
四
肢
百
体
。
当
聴
霊
魂
之
令
。
而
霊
魂
仍
非
人
所
能
見
能
画
能
塑
出
来
。
神
雖
造
天
地
万
物
。
掌
握
生
死
之
権
。
既
乃
純
霊
。
亦
是
世
人
所
看
不
見
。
無
形
無
相
可
塑
的
。
世
人
又
説
神
固
是
霊
。
但
恐
愚
夫
婦
不
見
威
霊
之
像
。
則
無
懼
心
。
故
立
廟
塑
像
。
亦
是
不
得
已
。
不
知
其
入
廟
而
即
不
懼
。
不
若
聖
書
云
。
神
無
不
在
。
与
華
書
所
言
在
上
在
左
右
之
意
相
合
。
使
人
於
屋
漏
衿
影
。
無
時
無
地
。
不
生
敬
懼
之
心
。
亦
何
容
偶
像
為
哉
。
【
改
訳
】 
聖
書
に
い
は
く
、
神
は
乃
す
な
は
ち
霊
な
り
。
世よ
の
人
、
足あし
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
よ
く
走はし
り
、
手て
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
よ
く
物もの
を
つ
く
る
な
り
。
あ
る
ひ
は
家いへ
あ
る
ひ
は
船ふね
な
ど
一いっ
さ
い切
の
器うつ
は物
に
い
た
る
ま
で
よ
く
こ
れ
を
つ
く
り
う
る
な
り
。
さ
れ
ど
天そ
ら空
の
風かぜ
は
手て
も
な
く
足あし
も
な
く
し
て
よ
く
物もの
を
う
ご
か
し
、
物
こ
れ
に
し
た
が
ひ
て
動うご
く
。
そ
の
は
た
ら
き
人
に
く
ら
ぶ
れ
ば
は
な
は
だ
は
や
し
。
し
か
れ
ば
は
た
ら
き
は
か
な
ら
ず
し
も
手て　
あ
し足
の
み
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
し
る
べ
し
。
も
し
人
手て　
あ
し足
あ
り
と
も
霊たま
し
ひ魂
な
く
ば
手て　
あ
し足
は
ひ
と
り
み
づ
か
ら
は
た
ら
き
を
な
す
こ
と
あ
た
は
ず
。
た
ゞ
手て　
あ
し足
の
み
し
か
る
に
あ
ら
ず
、
耳じ　
も
く
び
　
こ
う
目
鼻
口
す
べ
て
み
な
し
か
り
。
そ
は
人
た
ま
し
ひ
な
け
れ
ば
死
す
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
手て　
あ
し足
の
は
た
ら
き
耳じ　
も
く目
の
視み　
き聴ゝ
は
み
な
霊たま
し
ひ魂
の
使つか
ふ役
と
こ
ろ
な
る
を
知
べ
し
。
さ
れ
ど
た
ま
し
ひ
は
か
た
ち
な
け
れ
ば
こ
れ
を
視み
ん
と
す
れ
ど
見み
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
な
り
。
そ
も
そ
も
あ
た
は
ざ
る
と
こ
ろ
な
き
の
神
は
手て　
あ
し足
な
く
し
て
わ
れ
ら
の
た
ま
し
ひ
と
手て　
あ
し足
耳じ　
も
く目
を
つ
く
り
、
ま
た
耳じ　
も
く目
な
く
し
て
よ
く
視み　
き聴ゝ
を
な
し
た
ま
ふ
な
り
。
聖
書
に
、
神
は
霊れい
な
れ
ば
こ
れ
を
拝
す
る
も
の
も
霊れい
と
ま
こ
と
に
て
拝
す
べ
し
と
い
へ
り
。
そ
れ
人
は
小せう
て
ん
ち
　
天
地
た
り
。
四よ
し肢
百ひや
く
た
い
体
み
な
た
ま
し
ひ
の
命
い
ひ
つ
けに
し
た
が
ひ
て
は
た
ら
く
こ
と
恰あたか
も
日にち
げ
つ
せ
い
し
ん
月
星
辰
み
な
主か
み宰
の
命めい
に
し
た
が
ひ
て
運めぐ
る行
ご
と
し
。
し
か
し
て
小せう
て
ん
ち
　
天
地
た
る
人ひ
と間
の
霊たま
し
ひ魂
す
ら
よ
く
こ
れ
を
見み
、
ヘボンと奥野昌綱 （16）
よ
く
こ
れ
を
画ゑがき、
よ
く
こ
れ
を
塑つく
り
い
だ
す
べ
き
物もの
あ
ら
ざ
れ
ば
、
況まし
て
大だい
て
ん
ち
　
天
地
の
主あるじた
る
真
ま
こ
と
の
か
み
神
の
霊れい
を
い
か
で
目め
に
見み
、
物もの
に
か
た
ど
る
べ
け
ん
や
。
し
か
る
に
世よの
ひ
と人
神
は
固もと
よ
り
霊れい
な
れ
ど
愚おろかな
る
も
の
威か
み霊
の
か
た
ち
を
見
ざ
れ
ば
、
お
そ
れ
う
や
ま
ふ
の
心
を
生しやうぜ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
止やむ
こ
と
を
え
ず
し
て
廟やし
ろを
建たて
、
か
た
ち
を
塑つくれり
と
い
へ
り
。
こ
れ
世よの
ひ
と人
み
な
廟やしろに
い
れ
ば
お
そ
れ
、
す
づ
れ
ば
お
そ
れ
ざ
る
を
し
ら
ず
し
て
、
か
ゝ
る
こ
が
ご
と
を
ば
い
ひ
な
ら
は
せ
る
も
の
な
り
。
華から
ぶ
み書
に
上かみ
に
あ
り
左さ　
い
う右
に
あ
り
と
録しるした
る
は
、
聖
書
に
神
は
い
ま
さ
ゞ
る
所
な
し
と
い
へ
る
こ
ゝ
ろ
に
よ
く
か
な
ひ
て
、
神
は
廟やしろの
中うち
に
の
み
い
ま
さ
ゞ
る
を
さ
と
す
に
た
れ
り
。
人
も
し
屋おく
ろ
う漏
衿きん
え
い影
に
も
愧はじ
ず
、
つ
ね
に
敬
つ
ゝ
し
み
懼おそる
ゝの
心こゝろだ
に
あ
ら
ば
、
ま
た
な
ん
ぞ
偶ぐう
ぞ
う像
を
つ
く
る
こ
と
を
せ
ん
。
三
章【原
文
】 
聖
書
云
神
独
一
無
他
嗚
呼
。
世
人
之
見
識
固
有
限
哉
。
能
見
所
見
。
不
能
見
所
不
見
。
能
聞
所
聞
。
不
能
聞
所
未
聞
。
故
自
上
古
以
来
。
雖
有
綱
鑑
史
記
等
書
可
稽
考
。
但
自
有
天
地
而
後
有
人
。
有
人
而
後
始
著
此
書
。
総
不
能
窮
至
未
有
天
地
人
物
以
前
之
事
理
。
試
問
未
有
天
地
。
造
之
者
誰
。
於
何
而
査
察
乎
。
考
之
聖
書
有
云
。
神
乃
一
。
神
造
天
地
。
及
諸
天
之
天
。
与
諸
群
。
又
造
地
。
与
凡
在
其
上
之
諸
物
。
又
造
洋
海
。
与
凡
在
其
内
者
。
且
保
佑
其
衆
者
。
神
也
。
夫
人
既
能
知
天
文
地
理
。
及
万
物
之
情
状
。
若
細
思
静
想
。
亦
不
能
知
天
地
万
物
所
由
来
矣
。
或
問
天
地
万
物
。
既
是
神
造
。
然
則
造
之
者
一
神
矣
。
抑
衆
神
乎
。
吾
又
考
之
聖
書
云
。
神
乃
霊
。
無
所
不
在
。
無
所
不
知
。
無
所
不
能
。
如
此
。
則
一
神
足
矣
。
神
祗
一
。
而
世
人
所
拝
之
諸
神
。
倶
非
真
而
乃
仮
矣
。
世
人
不
肯
推
原
至
極
。
只
道
神
与
人
相
同
。
想
有
一
主
宰
之
神
。
必
有
許
多
輔
佐
。
如
国
有
一
王
。
王
之
下
有
諸
臣
。
奉
職
各
作
一
事
。
故
設
立
一
至
上
之
神
。
復
立
諸
名
色
為
使
者
然
。
不
知
一
国
之
王
。
其
所
居
有
一
定
宮
殿
。
非
如
真
神
之
無
所
不
在
。
王
之
耳
目
。
其
於
遠
近
城
郷
。
不
能
周
為
見
聞
。
非
如
真
神
之
無
所
不
知
。
王
之
心
力
。
不
能
并
作
一
切
事
。
非
真
神
之
無
所
不
能
。
在
聖
書
有
云
。
以
風
為
使
者
。
以
烈
火
為
臣
者
。
意
為
風
与
火
為
真
神
所
使
。
非
即
神
也
。
人
豈
可
兼
拝
之
乎
。
世
人
不
拝
真
神
而
拝
諸
仮
神
。
以
為
真
神
不
我
知
也
。
不
知
聖
書
内
已
明
明
言
之
矣
。
曰
。
神
知
我
坐
時
并
起
時
。
神
知
我
心
中
之
思
想
。
蓋
真
神
治
天
地
万
物
。
至
於
最
微
者
。
亦
及
之
。
故
聖
書
云
。
我
等
可
俯
伏
共
拝
。
可
跪
下
在
造
我
者
之
前
也
。
【
改
訳
】 
聖せい
し
よ書
に
云いはく、
神
は
す
な
は
ち
独ひとりに
し
て
そ
の
ほ
か
に
神
は
な
し
。
嗚あ
呼ゝ
、
世
の
人
の
見けん（
し
）き識も
と
よ
り
か
ぎ
り
あ
り
て
、
そ
の
見み
ゆ
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
を
見み
れ
ど
も
、
そ
の
見み
え
ざ
る
と
こ
ろ
は
み
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
そ
の
聞きこ
ゆる
と
こ
ろ
は
き
け
ど
も
聞きこえざ
る
と
こ
ろ
は
き
く
こ
と
あ
た
は
ず
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
い
に
し
へ
よ
り
こ
の
か
た
通つ
鑑がん
史し
き記
な
ど
の
書ふみ
あ
り
て
さ
ま
〳
〵
の
こ
と
を
か
き
の
せ
た
れ
ど
も
、
こ
れ
を
考かんがふ
る
に
、
天てん
地ち
あ
り
て
の
ち
人
あ
り
、
人
あ
り
て
の
ち
は
じ
め
て
こ
の
書ふみ
を
あ
ら
は
せ
る
な
り
。
さ
れ
ば
こ
の
書ふみ
は
い
か
に
詳
ち
ま
び
ら
かな
り
と
も
天てん
地ち
人じん
ぶ
つ物
あ
ら
ざ
り
し
と
き
の
こ
と
を
推おし
き
は
め
し
る
す
こ
と
あ
た
は
ず
。
今
こ
ゝ
ろ
み
に
と
は
ん
、
天てん
地ち
い
ま
だ
あ
ら
ざ
り
し
と
き
こ
れ
を
創つく
り造
し
も
の
は
誰たれ
ぞ
、
な
に
ゝ
よ
り
て
査しら
べ察
ん
や
。
し
ら
ぶ
べ
き
も
の
あ
る
こ
と
な
し
。
た
ゞ
神
の
言ことばな
る
聖
書
の
み
こ
れ
を
明
か
に
を
し
へ
た
り
。
す
な
は
ち
聖
書
に
神
は
ひ
と
り
に
し
て
天
地
と
海
と
そ
の
中なか
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
つ
く
り
、
又
地
を
つ
く
り
て
も
ろ
〳
〵
の
物
を
そ
の
う
へ
に
お
き
、
又
海
を
つ
く
り
て
も
ろ
〳
〵
の
物
を
そ
の
う
ち
に
お
け
り
、
し
か
し
て
す
べ
て
の
も
の
を
た
も
ち
た
ま
ふ
は
神
な
り
と
い
へ
り
。
そ
れ
人
は
す
で
に
よ
く
天てん
も
ん文
地ち
り理
お
よ
び
万ばん
ぶ
つ物
の
あ
り
さ
ま
を
し
る
こ
と
を
う
る
も
の
な
れ
ど
も
、
も
し
細こまかに
お
も
ひ
、
深ふかくか
ん
が
へ
ね
ば
天
地
万
物
の
由も
と来
を
知
こ
と
あ
た
は
ざ
る
な
り
。
あ
る
ひ
と
問とふ
、
天
地
万
物
は
す
で
に
神
こ
れ
を
つ
く
り
た
ま
へ
り
と
い
ふ
そ
の
神
は
ひ
と
り
の
神
な
る
か
、
そ
も
〳
〵
ま
た
お
ほ
く
の
神
な
る
か
。
い
は
く
、
聖
書
に
神
は
す
な
は
ち
霊
に
し
て
い
ま
さ
ゞ
る
と
こ
ろ
な
く
、
知しら
ざ
る
と
こ
ろ
な
し
と
い
へ
（
り
）。
か
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
ひ
と
り
の
神
に
て
足たれ
り
。
な
ん
ぞ
お
ほ
き
を
も
と
め
ん
や
。
し
か
る
に
世よ
の
人
神
の
一
な
る
を
し
ら
ず
、
さ
ま
〳
〵
の
も
の
を
も
つ
て
神
と
な
し
、
こ
れ
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を
拝
す
る
が
ゆ
ゑ
に
そ
の
拝
す
る
と
こ
ろ
み
な
偽
い
つ
は
りに
し
て
真まことに
あ
ら
ざ
る
な
り
。
又
真まこ
との
神
を
た
づ
ね
も
と
む
る
こ
と
を
せ
ず
し
て
み
だ
り
に
い
ふ
、
神
も
ま
た
人
の
ご
と
く
一
人
の
王
に
も
ろ
く
の
臣しん
あ
り
て
こ
れ
を
輔たす
け佐
ざ
れ
ば
、
ひ
と
り
に
て
ひ
ろ
き
天
地
を
お
さ
む
る
こ
と
な
り
が
た
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
一ひと
り人
の
至
い
と
た
か
き上
神
を
た
て
ゝ
、
ま
た
も
ろ
〳
〵
の
使つか
い者
と
名
づ
く
る
も
の
を
う
け
ら
れ
た
る
は
、
し
か
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
、
と
。
あ
ゝ
お
ろ
か
な
る
か
な
、
そ
れ
一いつ
こ
く国
に
王
た
る
も
の
は
そ
の
居をる
所とこ
ろひ
と
つ
の
宮きう
で
ん殿
に
さ
だ
ま
り
て
、
真
の
神
の
い
ま
さ
ゞ
る
と
こ
ろ
な
き
が
ご
と
き
に
あ
ら
ず
。
ま
た
国
王
の
耳じ
目もく
は
そ
の
遠ゑん
き
ん近
城じや
う
く
わ
く
郭
を
あ
ま
ね
く
見み
聞き
す
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
い
か
で
し
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
き
神
に
比くらべる
こ
と
を
ゑ
ん
や
。
ま
た
王
の
ち
か
ら
一いつ
さ
い切
の
こ
と
を
一いち
時じ
に
な
し
う
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
な
ん
ぞ
ま
こ
と
の
神
の
ご
と
く
あ
た
は
さ
せ
る
と
こ
ろ
な
き
を
ゑ
ん
や
。
聖
書
に
つ
か
ひ
た
ち
を
風
と
な
し
、
そ
の
役
つ
か
は
れ
者もの
を
烈ほの
ほ火
と
な
す
と
い
へ
り
。
そ
の
こ
ゝ
ろ
は
風
と
火
と
真
の
神
の
つ
か
ひ
と
な
る
も
の
に
て
神
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
さ
れ
ば
人
い
か
で
こ
れ
を
兼かね
は
い拝
す
べ
け
ん
や
。
世
の
人
ま
こ
と
の
神
を
拝
せ
ず
し
て
、
さ
ま
〳
〵
な
る
い
つ
は
り
の
神
を
あ
が
る
は
こ
と
の
神
の
い
ま
す
こ
と
を
し
ら
ざ
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
聖
書
の
う
ち
に
す
で
に
明
か
に
い
へ
る
こ
と
あ
り
。
神
は
わ
が
坐
す
る
と
き
も
起おき
る
と
き
も
し
り
、
又
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
お
も
ふ
こ
と
も
知しり
た
ま
ふ
な
り
。
い
か
に
と
な
れ
ば
神
は
天
地
万
物
の
大
な
る
も
の
を
お
さ
め
た
ま
ふ
と
い
へ
ど
も
又
い
と
こ
ま
か
き
も
の
を
も
み
な
よ
く
お
さ
め
た
れ
ば
な
り
。
此
ゆ
ゑ
に
聖
書
に
い
は
く
、
わ
れ
ら
と
も
に
ひ
れ
ふ
し
て
こ
れ
を
拝
す
べ
し
。
わ
れ
ら
を
つ
く
り
し
も
の
ゝ
前
に
ひ
さ
ま
つ
く
べ
し
。
四
章【原
文
】 
聖
書
云
神
造
万
国
之
人
本
由
一
脈
余
離
故
郷
来
此
。
至
今
已
有
数
載
。
猶
記
来
時
所
過
之
海
不
一
。
閲
歴
亦
不
止
一
国
。
其
人
面
貌
各
色
各
様
。
但
皆
是
耳
目
鼻
口
。
水
土
雖
各
処
不
同
。
但
皆
由
水
得
飲
。
由
土
得
食
。
飲
食
雖
異
。
但
不
飲
不
食
。
皆
要
飢
渇
。
且
人
困
倦
皆
宜
睡
臥
。
如
不
睡
臥
。
便
覚
支
撐
不
住
。
生
熱
病
皆
宜
冷
薬
。
生
寒
病
皆
宜
熱
薬
。
虚
疹
宜
補
。
実
疹
宜
瀉
。
或
攻
或
散
。
可
見
身
体
総
一
様
。
各
国
皆
以
五
倫
為
重
。
未
有
一
国
不
説
君
臣
主
敬
。
夫
婦
以
恩
愛
為
主
。
兄
弟
以
和
睦
為
貴
。
朋
友
以
信
実
為
尚
。
而
且
各
工
人
。
各
商
客
。
未
有
不
相
連
属
。
若
某
処
有
一
善
人
。
都
是
賛
他
好
。
若
是
悪
人
。
未
有
不
説
他
不
好
。
且
楽
生
悪
死
。
死
後
報
応
。
未
有
不
人
人
言
之
者
。
此
是
何
故
。
蓋
皆
因
人
之
血
脈
。
本
是
相
同
。
其
心
性
亦
不
至
大
異
。
余
在
某
処
。
看
一
自
鳴
鐘
。
見
其
裏
面
所
作
工
料
。
并
旋
転
機
法
。
与
工
匠
手
段
。
一
一
明
白
。
再
至
別
処
。
亦
見
自
鳴
鐘
。
裏
面
工
料
。
機
法
手
段
。
与
前
所
見
一
様
。
就
可
知
此
両
架
自
鳴
鐘
。
工
料
手
段
。
同
出
一
般
。
並
非
各
人
所
造
。
蓋
推
至
千
架
万
架
。
亦
不
出
此
作
法
。
我
想
聖
書
上
有
云
。
神
造
万
国
之
人
。
本
由
一
脈
。
則
是
徧
天
下
人
。
無
論
中
国
外
国
。
皆
為
兄
弟
。
皆
由
一
祖
宗
所
生
。
不
然
。
何
以
水
土
各
様
。
衣
着
不
同
。
言
語
不
通
。
而
究
其
実
。
未
有
不
相
同
者
。
非
因
其
本
由
一
脈
而
生
。
則
是
造
我
輩
生
人
。
亦
是
同
一
神
矣
。
既
是
同
一
神
。
則
我
等
所
拝
者
。
亦
宜
相
同
。
決
不
可
有
岐
視
之
心
。
此
聖
書
中
所
以
呼
真
神
為
天
父
。
教
人
宜
全
心
孝
敬
真
神
。
以
為
我
等
之
天
父
。
併
愛
人
如
己
。
以
為
四
海
之
内
。
皆
兄
弟
也
。
【
改
訳
】 
聖
書
に
云いは
く
、
神
万
国
の
人
を
造つくりた
ま
ふ
そ
の
本
は
一いちみ
や
く脈に
よ
れ
り
。
わ
れ
故こ
郷きや
うを
は
な
れ
、
こ
ゝ
に
き
た
り
て
よ
り
は
や
数す　
ね
ん年
に
及およべり
。
き
た
れ
る
時
そ
の
過すぐ
る
と
こ
ろ
の
海うみ
も
、
そ
の
歴ふる
と
こ
ろ
の
国
も
、
ま
た
そ
の
あ
ふ
と
こ
ろ
の
人
の
面かほか
た
ち貌も
各いろ
い
ろ色
各さま
ざ
ま様
な
れ
ど
、
み
な
こ
の
耳じ　
も
く目
鼻び　
こ
う口
あ
り
。
ま
た
そ
の
土と
ち水
も
各さま
ざ
ま処
に
し
て
お
な
じ
か
ら
ざ
れ
ど
、
い
づ
れ
も
み
な
こ
の
水
に
よ
り
て
飲のみ
、
こ
の
土
に
よ
り
食くら
ふ
。
そ
の
飲のみ
食くら
ふ
と
こ
ろ
の
物
は
こ
と
な
れ
ど
も
飲のま
ず
食くらは
ざ
れ
ば
か
な
ら
ず
飢うゑ
か
は渇
か
ん
と
す
。
且
人
困つか
る倦
れ
ば
み
な
睡ね
む臥
る
。
ね
む
ら
ざ
れ
ば
支こら
へ撐
が
た
し
。
ま
た
熱ねつび
や
う病
に
は
冷
ひ
や
し
ぐ
す
り
薬
を
あ
た
へ
、
生ひゆ
る
や
ま
ひ
寒
病
に
は
熱ねつ
や
く薬
を
あ
た
ふ
べ
く
、
ま
た
虚きよし
や
う症
は
補おぎなひ
実じつし
や
う症
は
瀉くだ
す
な
ど
、
す
べ
て
の
病
に
応おう
じ
て
薬
を
あ
た
へ
ざ
る
は
な
く
、
ま
た
い
づ
れ
の
国
に
て
も
君
臣
は
敬けい
を
主
と
し
、
父
子
は
恩おん
を
主
と
し
、
夫
婦
は
愛
を
主
と
し
、
兄
弟
は
和わ　
ぼ
く睦
を
貴たふとみ
、
朋ほう
い
う友
は
信まこ
と実
を
尚たつとぶ
と
い
は
ざ
る
は
な
し
。
し
か
し
て
ヘボンと奥野昌綱 （18）
ま
た
各
し
よ
し
よ
く
に
ん
工
人
各しよ
あ
き
う
ど
商
客
の
こ
と
き
も
た
が
ひ
に
連れん
ぞ
く属
せ
ざ
る
は
な
し
。
も
し
い
づ
れ
の
処
に
て
も
善よき
ひ
と人
あ
れ
ば
こ
れ
を
好よみ
し
、
悪あしき
ひ
と人
あ
れ
ば
こ
れ
を
悪にく
み
、
ま
た
生いけるを
た
の
し
み
死し
ぬ
る
を
に
く
ま
ざ
る
は
な
く
、
ま
た
死
し
ぬ
る
の
ゝ
ち
後
む
く
ひ
を
う
く
る
こ
と
あ
り
と
い
は
ざ
る
も
の
な
し
。
そ
は
な
に
ゆ
ゑ
ぞ
や
人
の
も
と
あ
ひ
お
な
じ
く
そ
の
心
性
も
異
こ
と
な
け
れ
ば
こ
そ
か
く
あ
れ
。
わ
れ
か
つ
て
某
そ
れ
が
しの
処
に
て
ひ
と
つ
の
自と
け
い
鳴
鐘
を
み
た
る
に
そ
の
う
ち
の
所さ
い
く
作
工
料
と
旋ぜん
ま
い
し
か
け
転
機
法
の
手てぎ
わ段
一いち
い
ち一
あ
き
ら
か
な
り
。
他
処
へ
ゆ
き
て
自と
け
い
鳴
鐘
を
み
た
る
に
、
す
べ
て
そ
の
工さい
く
し
か
け
料
機
法
も
前
に
み
た
る
が
ご
と
し
。
さ
れ
ば
そ
の
つ
く
る
人
は
異
な
れ
ど
も
、
そ
の
工こ（
し
）ら
へ
か
た
料
手
段
は
こ
と
な
る
こ
と
な
し
。
聖
書
に
神
万
国
の
人
を
造つく
る
本もと
一いち
み
や
く
脈
に
よ
る
と
い
へ
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
み
れ
ば
本
ほ（
ん
）ぽ
う邦
外ぐわ
い
こ
く
国
を
論
ぜ
ず
、
み
な
兄
弟
に
し
て
い
づ
れ
も
一
人
の
祖せん
ぞ宗
よ
り
生うま
れ
し
こ
と
あ
き
ら
か
な
り
。
も
し
し
か
ら
ず
ば
、
な
に
を
も
つ
て
か
。
水と
ち土
こ
と
な
り
、
衣いふ
く服
お
な
じ
か
ら
ず
、
言げん
ぎ
よ語
通つう
ぜ
ず
し
て
、
そ
の
実じつ
を
き
は
む
れ
ば
あ
ひ
お
な
じ
き
こ
と
あ
ら
ん
や
。
こ
れ
ま
た
一いちみ
や
く脈
に
よ
り
て
生うま
れ
し
證あかしな
り
。
そ
れ
す
で
に
一いちみ
や
く脈に
よ
り
て
生うまるれ
ば
わ
れ
ら
を
造つくりた
ま
ひ
し
神
も
ま
た
ひ
と
り
な
り
。
す
で
に
ひ
と
り
の
神
な
れ
ば
、
わ
れ
ら
の
拝はい
す
る
と
こ
ろ
も
ま
た
あ
ひ
お
な
じ
う
す
べ
き
こ
と
き
は
め
て
疑うたが
ひ
な
し
。
こ
れ
聖せい
し
よ書
の
中
に
真まこ
と
の
か
み
神
を
天てん（
ぷ
）父
と
と
な
へ
、
人
た
る
も
の
は
か
な
ら
ず
こ
の
神
に
孝かう
け
い敬
を
つ
く
し
、
ま
た
お
の
れ
の
ご
と
く
人
を
愛
し
て
四
海
の
う
ち
み
な
兄
弟
と
な
る
べ
き
こ
と
を
教
へ
た
ま
へ
る
な
り
。
五
章【原
文
】 
聖
書
云
人
之
命
一
次
死
死
後
審
判
世
人
所
云
。
善
有
善
報
。
悪
有
悪
報
。
其
意
一
似
報
応
都
在
生
前
。
但
我
見
世
上
為
善
者
。
未
必
皆
発
達
。
為
悪
者
。
未
必
皆
貧
窮
。
即
如
伊
古
以
来
。
誰
不
説
顔
子
是
大
賢
人
。
如
何
年
僅
三
十
有
二
。
誰
不
説
盗
跖
是
不
善ママ
人
。
横
行
無
道
。
如
何
反
得
寿
終
。
世
人
又
説
為
善
者
若
不
昌
。
祖
宗
有
余
殃
。
殃
尽
必
昌
。
為
悪
者
若
不
滅
。
祖
宗
有
余
徳
。
徳
尽
必
滅
。
似
此
勧
世
。
吾
恐
不
能
勧
善
。
或
反
長
人
之
悪
心
。
或
想
祖
宗
有
徳
。
以
為
己
一
定
不
能
富
貴
。
便
不
肯
行
善
。
或
想
祖
宗
有
陰
徳
。
以
為
己
必
得
善
報
。
亦
不
肯
行
善
。
故
不
如
聖
書
云
。
人
之
命
一
次
死
。
死
後
審
判
。
即
世
上
所
説
自
作
自
受
之
意
。
蓋
人
身
雖
死
。
霊
魂
不
死
。
聖
書
云
。
其
塵
必
帰
原
土
。
其
霊
魂
帰
神
賜
之
者
也
。
夫
身
是
塵
土
所
為
。
故
死
後
仍
帰
原
土
。
霊
是
神
所
賜
。
故
仍
帰
於
神
。
若
説
霊
魂
亦
死
。
究
竟
於
何
審
判
。
因
世
人
不
識
善
悪
之
報
。
在
於
其
自
己
来
生
。
故
悞
論
如
此
。
総
之
為
人
。
要
守
神
之
命
令
。
此
是
人
之
本
分
。
因
神
将
審
判
各
人
之
作
為
。
凡
蔽
密
之
情
。
無
論
善
悪
。
皆
一
審
判
。
我
勧
世
人
。
将
此
意
時
記
心
胸
。
庶
知
孝
敬
真
神
之
道
。
【
改
訳
】 
聖
書
に
云
く
、
人
の
命
い
の
ち
一ひと
た
び次
死し
に
死し
に
て
後
審さば
か判
る
ゝ
な
り
。
世よの
ひ
と人
い
へ
る
こ
と
あ
り
。
善
に
は
善
の
報むくいあ
り
、
悪
に
は
あ
く
の
む
く
ひ
あ
り
と
。
そ
の
意こゝろす
べ
て
応むく
ひ報
は
生この
よ世
に
あ
る
に
似に
た
り
。
さ
れ
ど
世よ上
の
善
を
な
す
も
の
を
み
る
に
、
い
ま
だ
か
な
ら
ず
み
な
発よに
い
で達
ず
、
悪
を
な
す
も
の
も
い
ま
だ
か
な
ら
ず
み
な
貧まづ
し窮
か
ら
ず
。
即
す
な
は
ちい
に
し
へ
よ
り
こ
の
か
た
誰たれ
か
顔がん
し子
を
大たい
け
ん
じ
ん
賢
人
と
い
は
ざ
ら
ん
。
し
か
る
に
な
ん
ぞ
年とし
わ
づ
か
に
三
十
有
二
に
し
て
死
せ
し
や
。
た
れ
か
盗たう
せ
き跖
を
大だい
あ
く
じ
ん
悪
人
と
い
は
ざ
ら
ん
。
し
か
る
に
な
ん
ぞ
寿
い
の
ち
な
が
きを
ゑ
て
終をはりし
や
。
世よ
の
人ひと
ま
た
い
へ
る
こ
と
あ
り
。
善
を
な
す
も
の
、
も
し
昌さかへず
ば
祖せん
ぞ宗
の
余よ　
あ
う殃
な
り
。
余よ　
あ
う殃
つ
き
な
ば
か
な
ら
ず
昌さかへん
。
悪
を
な
す
も
の
、
も
し
滅ほろびず
ば
祖せん
ぞ宗
の
余よ　
と
く徳
な
り
。
余
徳
つ
き
な
ば
か
な
ら
ず
滅ほろ
ぶべ
し
、
と
。
こ
れ
世よ
を
勧すゝむに
似に
た
れ
ど
も
、
わ
れ
お
そ
ら
く
は
善
を
勧すゝむる
こ
と
あ
た
は
ず
し
て
、
反
て
人
の
悪
心
を
長まさ
ん
。
い
か
に
と
な
れ
ば
、
祖せん
ぞ宗
悪
を
な
せ
し
に
よ
り
己おのれさ
い
は
ひ
を
得う
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
も
の
に
定さだ
ま
れ
り
と
思おも
ひ
あ
へ
て
善
を
お
こ
な
は
ず
、
ま
た
祖せん
ぞ宗
陰いん
と
く徳
あ
る
に
よ
り
お
の
れ
か
な
ら
ず
善よきむ
く
ひ報を
得う
べ
し
と
お
も
ひ
、
あ
へ
て
悪
を
や
む
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
さ
れ
ば
か
く
を
し
へ
ん
よ
り
は
、
聖
書
に
人
の
命
い
の
ち
一ひと
た
び
死
に
、
死
に
て
の
ち
審さば
か判
る
と
示しめ
た
ま
ふ
は
、
は
る
か
に
ま
さ
り
て
あ
り
が
た
き
を
し
へ
な
り
。
世よ上
に
自
み
づ
か
ら
な
し
み
づ
か
ら
う
く
作
自
受
と
い
へ
る
も
こ
の
意
に
ち
か
し
。
そ
れ
人じん
し
ん身
死
ぬ
と
い
へ
ど
も
霊たま
し
ひ魂
は
死
ぬ
る
こ
と
な
し
。
聖
書
に
そ
の
塵ちり
は
か
な
ら
ず
原もと
の
つ
ち
土
に
帰かへ
り
、
そ
の
霊たま
し
ひ魂
は
こ
れ
を
賜たまひし
神
に
か
へ
る
な
り
と
い
へ
り
。
も
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し
霊
魂
も
ま
た
死
ぬ
と
い
は
ゞ
い
づ
れ
に
お
い
て
審さば
か判
る
ゝ
や
。
世よの
ひ
と人
善ぜん
あ
く悪
の
む
く
ひ
は
自お
の己
が
来のち
の
よ生
に
あ
る
を
し
ら
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
誤あやまり
て
か
ゝ
る
論ろん
を
な
せ
る
な
り
。
お
よ
そ
人
た
る
も
の
は
神
の
命めい
れ
い令
を
ま
も
る
こ
と
を
切せつ
に
す
べ
し
。
こ
れ
人
の
本すべき
こ
と分な
り
。
神
人
々
の
作しわ
さ゚為
を
照み覧
た
ま
へ
ば
、
い
か
に
蔽
お
ほ
ひ
か
く
す
密
と
も
善ぜん
あ
く悪
を
論ろん
ぜ
ず
、
み
な
そ
の
行なす
と
こ
ろ
に
し
た
が
ひ
て
審さば
か判
る
べ
し
。
も
し
人
々
こ
の
意い
を
さ
と
り
、
な
が
く
忘わす
る
ゝ
こ
と
な
く
ば
真
ま
こ
と
の
か
み
神
を
敬けい
あ
い愛
す
る
の
道
に
い
る
こ
と
を
得とえ
ん
。
六
章【原
文
】
聖
書
云
悪
人
将
被
趕
入
地
獄
并
彼
忘
却
神
之
諸
国
我
前
説
善
悪
報
応
。
倶
在
来
生
。
来
生
受
善
報
之
処
。
即
是
天
国
。
受
悪
報
之
処
。
即
是
地
獄
。
試
問
在
天
国
者
。
到
底
是
何
等
人
。
聖
書
云
。
有
潔
浄
手
。
如
有
真
誠
心
。
不
誇
言
。
不
誣
詞
之
人
。
在
天
国
者
既
此
。
則
凡
有
悪
心
悪
行
之
人
。
決
不
能
共
入
此
処
。
何
則
。
一
与
之
共
入
。
而
潔
手
真
心
輩
。
反
見
委
屈
。
以
其
与
悪
人
同
隊
故
也
。
且
即
与
之
共
入
。
吾
知
此
悪
人
輩
。
亦
不
甚
願
。
因
天
国
無
可
行
悪
。
不
可
以
任
自
己
之
悪
心
。
故
必
趕
入
地
獄
。
纔
恰
允
当
。
夫
悪
人
有
二
。
一
則
不
知
真
道
与
不
知
真
神
。
因
而
作
悪
之
人
。
一
則
明
知
之
而
仍
作
悪
之
人
。
知
之
而
仍
作
悪
。
則
其
趕
入
地
獄
。
是
万
無
可
辞
。
若
素
為
不
知
之
人
。
何
以
亦
入
地
獄
。
此
理
非
譬
不
明
。
譬
如
人
自
幼
以
来
。
為
父
母
者
。
不
知
用
尽
多
少
精
力
。
其
子
纔
得
長
大
成
人
。
若
忘
却
父
母
。
便
是
不
孝
。
即
使
他
百
行
倶
好
。
此
不
孝
之
罪
。
総
無
可
逭
。
今
世
之
人
。
忘
却
天
父
。
亦
此
一
様
。
因
世
人
之
心
。
只
向
利
向
名
。
甚
且
一
切
色
慾
。
将
自
己
之
霊
魂
。
是
誰
所
賦
。
全
然
忘
却
。
夫
己
之
性
。
既
是
我
天
父
保
佑
。
今
将
此
莫
大
之
恩
。
抛
撇
在
九
霄
雲
外
。
且
不
独
自
己
不
思
量
。
亦
不
以
此
理
教
子
孫
。
所
以
一
代
一
代
。
漸
遠
漸
忘
。
此
是
莫
大
之
罪
。
不
孝
之
尤
者
也
。
不
孝
之
人
。
趕
落
地
獄
。
豈
非
神
罰
之
至
公
哉
【
改
訳
】 
聖
書
に
云
く
、
悪あく
じ
ん人
及およ
び
彼かの
神
を
わ
す
れ
し
諸くに
ぐ
に国
の
人
は
地ぢご
く獄
に
お
ひ
入
ら
る
べ
し
。
わ
れ
前まへ
に
善ぜん
あ
く悪
の
報むく
ひ応
は
み
な
来のち
の
よ生
に
あ
り
と
説とき
た
り
。
さ
れ
ば
来のち
の
よ世
の
む
く
ひ
を
う
く
る
は
い
づ
こ
に
て
、
い
か
に
う
く
る
か
。
善
の
報むくひを
う
く
る
処
と
こ
ろ
は
即すなはち
こ
れ
天てん
ご
く国
な
り
。
ま
た
悪あく
の
報むくひを
う
く
る
処
は
即
ち
こ
れ
天
地
獄
な
り
。
試
こ
こ
ろ
みに
と
へ
、
天
国
に
あ
る
も
の
は
い
か
な
る
人
ぞ
。
聖
書
に
云
く
、
義
た
ゞ
し
く
し
て
偽
い
つ
は
りを
い
わ
ず
、
誠まご
こ
ろ心
に
し
て
誇ほこれる
言ことばな
く
、
誣しゆるこ
と
な
き
も
の
な
り
。
そ
れ
天
国
に
あ
る
も
の
す
で
に
か
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
悪
あ
し
き
こ
ゝ
ろ心
悪あしき
お
こ
な
ひ
行
あ
る
も
の
は
か
な
ら
ず
善
人
と
共とも
に
此
処
に
入
こ
と
あ
た
は
ず
。
い
か
に
と
な
れ
ば
、
も
し
一
た
び
こ
れ
と
と
も
に
を
ら
ば
、
義たゞ
し
く
真まこ
と誠
な
る
と
も
が
ら
そ
の
悪
人
と
隊くみ
を
同
う
す
る
こ
と
を
厭きら
ひ悪
、
悪
人
も
ま
た
そ
の
悪
を
行おこなふ
こ
と
あ
た
は
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
善
人
と
と
も
に
居
る
こ
と
を
好このまざ
る
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
善
と
悪
と
は
そ
の
居をると
こ
ろ処を
同
う
す
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
悪
人
の
地
獄
に
い
れ
ら
る
ゝ
は
当とう
ぜ
ん然
の
こ
と
な
り
。
そ
れ
悪
人
に
二ふたつあ
り
。
一ひと
つは
真
ま
こ
と
の
み
ち
道
と
真
ま
こ
と
の
か
み
神
を
し
ら
ざ
る
に
よ
り
て
悪あく
を
な
し
、
一
は
こ
れ
を
知しり
て
な
ほ
悪
を
な
す
な
り
。
こ
れ
を
知
て
な
す
も
の
は
、
地
獄
に
い
れ
ら
る
と
も
、
も
と
よ
り
遁のが
る
べ
き
や
う
な
し
。
し
か
れ
ど
も
、
し
に
ず
し
て
な
す
も
の
は
な
に
ゆ
ゑ
に
地
獄
に
い
れ
ら
ゝ
や
。
こ
の
理
こ
と
は
りは
譬たとへに
あ
ら
ざ
れ
ば
さ
と
し
が
た
し
。
そ
れ
人
幼おさな
きよ
り
長
ひ
と
ゝ
な
るに
い
た
る
ま
で
、
そ
の
父
母
た
る
も
の
幾いく
ば
く
の
精ちか
ら力
を
つ
く
し
、
幾いく
ば
く
の
苦くろ
う労
を
な
せ
し
を
し
ら
ず
、
自みづ
か
ら己
生そだ
ち長
た
る
が
ご
と
く
お
も
ひ
て
、
そ
の
父
母
の
恩
を
忘わす
れ却
な
ば
、
た
と
ひ
他
す
べ
て
の
お
こ
な
ひ
百
行
は
善ぜん
な
り
と
も
も
こ
の
不
幸ママ
の
罪
は
遁のがるる
と
こ
ろ
な
し
。
今
世よの
ひ
と人
の
天
父
を
忘わす
る却
る
も
ま
た
、
こ
れ
に
異
な
ら
ず
。
い
か
に
と
な
れ
ば
、
世
人
の
心
た
ゞ
利
に
走
り
名
を
も
と
め
、
甚
し
き
は
色
慾
に
お
ぼ
れ
て
自お
の己
が
霊
魂
は
た
れ
の
賦
あ
た
へ
し
も
の
な
る
か
、
さ
ら
に
省かへり
み
る察こ
と
な
く
、
自お
の己
が
性せい
め
い命
は
天
父
の
保
ま
も
り
た
す
け
佑
た
ま
ふ
こ
と
を
も
し
ら
ず
し
て
、
か
ゝ
る
莫おほ
い大
な
る
恩めぐみを
九
き
う
せ
う
う
ん
が
い
・
く
も
の
よ
そ
霄
雲
外
に
抛
な
げ
う
ち
、
お
の
れ
み
づ
か
ら
思おも
は量
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
此
理
を
も
つ
て
子
孫
に
を
し
ふ
る
こ
と
を
も
せ
ざ
る
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
一いち
だ
い代
は
一
代
よ
り
遠とほ
ざ
か
り
、
い
よ
〳
〵
遠とほ
け
れ
ば
い
よ
〳
〵
忘わす
る却
る
に
い
た
る
。
こ
れ
豈あに
莫おほ
い大
な
る
つ
み
に
し
て
不ふ　
こ
う孝
の
い
た
り
な
ら
ず
や
。
か
く
の
ご
と
き
人
の
地
獄
に
い
れ
ら
る
ゝ
は
豈あに
神しん
ば
つ罰
の
至おほ
や
け公
な
る
に
あ
ら
ず
や
。
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七
章【原
文
】 
聖
書
云
無
人
行
義
連
一
人
倶
無
焉
今
世
之
王
法
。
祗
能
管
人
一
身
之
行
為
。
不
能
管
人
一
心
之
思
慮
。
然
即
使
循
当
今
律
法
以
縄
世
人
。
更
有
誰
是
一
毫
不
善
。
若
循
神
之
律
法
管
及
人
心
。
待
審
判
日
至
。
非
独
人
之
言
行
。
一
些
掩
蔵
不
得
。
即
其
心
中
隠
念
。
亦
分
毫
察
出
。
世
人
皆
説
某
也
善
。
某
也
不
善
。
此
是
人
与
人
相
較
。
覚
得
有
些
分
別
。
若
就
神
視
之
。
都
不
見
為
善
。
嘗
云
。
為
善
則
難
。
為
悪
則
易
。
此
言
今
世
人
心
之
皆
不
善
也
。
其
黒
暗
比
如
瞽
者
。
不
見
天
日
。
即
有
汚
穢
。
亦
看
不
明
白
。
且
不
知
何
様
為
潔
浄
。
有
神
之
律
例
在
人
心
中
。
始
知
如
此
是
汚
穢
。
如
此
是
潔
浄
。
聖
書
云
。
黒
人
可
能
変
己
皮
膚
乎
。
豹
可
能
変
其
斑
点
乎
。
若
果
能
之
。
則
爾
等
慣
行
悪
者
。
可
以
行
善
矣
。
人
但
所
不
能
者
。
惟
神
能
之
。
故
我
勧
世
人
。
日
日
求
神
変
化
我
心
。
日
日
助
我
能
循
神
之
律
例
。
則
其
心
方
能
豁
然
開
朗
。
正
如
瞽
者
之
見
天
日
也
。
【
改
訳
】 
聖
書
に
云
く
、
義ぎ
を
行
ふ
人
な
く
一ひと
り人
も
な
し
。
今いま
の
よ世
の
王わう
ほ
う法
は
、
た
ゞ
よ
く
人
の
行しわ
ざ為
を
管
つ
か
さ
どれ
ど
も
、
人
の
思おも
ひ慮
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
能あたはず
。
さ
れ
ば
王わう
ほ
う法
を
も
つ
て
人
を
た
ゞ
す
と
も
、
誰
か
一すこ
し毫
の
不ふぜ
ん善
な
き
こ
と
を
ゑ
ん
や
。
し
か
れ
ど
も
も
し
神
の
律おき
て法
に
し
た
が
ひ
て
人
の
心
を
た
ゞ
し
、
審さば
き判
の
日
い
た
る
を
ま
た
ば
、
人
の
言ことばも
行おこなひ
も
い
さ
ゝ
か
掩おほ
ひ
か
く
し
得え
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
心
の
中うち
に
か
く
せ
る
お
も
ひ
を
も
こ
と
ご
と
く
あ
ら
は
さ
る
べ
し
。
世よの
ひ
と人
み
な
某
そ
れ
が
しは
善よく
、
な
に
が
し
は
不わろ
し善
と
い
へ
ど
も
、
こ
は
人
と
人
と
あ
ひ
く
ら
べ
て
す
こ
し
の
甲たが
ひ乙
あ
る
を
論ろん
ず
る
の
み
の
こ
と
に
て
、
も
し
神
よ
り
こ
れ
を
視み
た
ま
は
ば
、
す
べ
て
善ぜん
を
な
す
べ
き
人
あ
る
こ
と
な
し
。
か
つ
て
い
へ
る
こ
と
あ
り
。
善
を
な
す
は
難かた
く
悪あく
を
な
す
は
易やす
し
、
と
。
こ
れ
す
な
は
ち
今いま
の
世よ
の
人
の
心
の
不あし
き善
を
い
ひ
あ
ら
は
す
な
り
。
そ
れ
人
の
心
の
黒くら
き暗
こ
と
恰あだかも
瞽めし
ひ者
の
天
日ひ
を
見
ざ
る
が
ご
と
し
。
即すなはち
汚けが
れ穢
あ
れ
ど
も
明あきらか
に
見
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
ま
た
い
か
に
せ
ば
潔きよ
か浄
ら
ん
と
い
ふ
こ
と
を
も
し
ら
ざ
る
な
り
。
神
の
律おき
て例
人
の
心
の
中うち
に
あ
り
て
後の
ち
此こ
の
如
き
汚けが
れ穢
此こ
の
如ごと
き
潔きよ
き浄
あ
ら
ん
と
い
ふ
こ
と
を
知しる
べ
し
。
聖
書
に
い
は
く
、
黒くろき
ひ
と人は
い
か
で
お
の
れ
の
皮ひ
ふ膚
を
か
へ
ん
や
、
豹へう
は
い
か
で
そ
の
斑まだ
ら点
を
か
へ
ん
や
。
も
し
果はた
し
て
こ
れ
を
よ
く
な
さ
ば
悪
に
慣な
れ
た
る
爾
ら
も
善
を
な
す
こ
と
を
ゑ
ん
。
そ
れ
か
く
の
ご
と
く
人
み
づ
か
ら
善ぜん
を
な
す
こ
と
あ
た
は
ざ
る
な
り
。
さ
れ
ど
人
の
あ
た
は
ざ
る
と
こ
ろ
は
神
こ
れ
を
よ
く
す
。
ゆ
ゑ
に
わ
れ
世よの
ひ
と人
に
勧すゝめ、
日
々
神
に
祈いのりて
、
そ
の
悪あく
し
ん心
を
変ひる
が
へ
す
化
べ
し
。
神
わ
れ
を
助たすけ、
わ
れ
を
し
て
神
の
律おき
て例
に
し
た
が
は
し
め
ば
、
其
心
の
豁ひら
く
る然
こ
と
、
ま
さ
し
く
瞽めし
ひ者
の
天
日
を
見
る
が
ご
と
く
な
ら
ん
。
八
章【原
文
】 
聖
書
云
獄
吏
戦
慄
曰
先
生
我
当
何
為
可
得
救
曰
当
信
耶
蘇
基
督
爾
与
爾
家
可
得
救
矣
世
人
不
知
真
道
。
猶
如
盲
人
騎
瞎
馬
。
東
闖
西
奔
。
故
欲
求
救
者
。
祗
道
是
念
仏
焼
香
。
便
可
解
脱
罪
愆
。
殊
不
知
聖
書
分
明
説
。
神
不
欲
祭
物
。
因
世
人
自
胎
生
下
。
無
一
物
帯
来
。
死
去
亦
無
一
物
携
去
。
蓋
此
世
上
一
切
無
物
用
。
倶
非
自
己
。
倶
真
神
所
造
。
賜
与
我
用
。
我
将
真
神
所
賜
之
物
。
仍
献
之
於
神
。
是
有
何
功
哉
。
譬
如
一
家
父
子
。
為
子
者
得
罪
其
父
。
将
其
父
所
授
之
物
。
持
之
献
父
。
以
贖
己
罪
。
非
惟
不
能
贖
罪
。
吾
恐
触
父
之
怒
。
又
増
重
罪
案
。
又
譬
如
清
正
官
府
。
見
安
守
己
之
人
。
即
不
奉
献
礼
物
。
自
然
以
另
眼
相
待
。
若
為
非
作
歹
。
強
梁
霸
道
。
就
千
万
百
計
。
夤
縁
奉
献
。
反
惹
其
怒
。
然
則
如
何
而
可
。
聖
書
又
云
。
当
信
吾
主
耶
蘇
基
督
。
則
可
得
救
。
此
誠
可
信
可
納
之
言
也
。
夫
求
救
者
。
必
須
一
心
靠
着
吾
主
耶
蘇
。
蓋
人
或
有
一
事
不
能
靠
着
自
己
。
只
得
靠
着
他
人
。
至
他
人
亦
不
能
相
靠
以
得
救
。
故
只
得
靠
着
神
子
耶
蘇
。
或
問
耶
蘇
祗
一
。
如
何
能
救
得
天
下
万
世
之
人
。
答
曰
。
譬
如
両
国
打
仗
。
彼
国
俘
擄
此
国
軍
馬
数
千
。
此
国
祗
擒
得
彼
国
一
員
大
将
。
将
此
一
員
大
将
。
易
数
千
軍
馬
。
未
有
不
可
。
由
是
推
而
上
之
。
或
俘
擄
者
為
一
太
子
。
又
或
為
一
王
者
。
即
以
無
数
之
官
長
民
人
。
易
之
無
有
不
当
。
況
耶
蘇
為
神
子
。
且
与
天
父
合
一
。
以
耶
蘇
而
易
天
下
万
世
之
罪
人
。
豈
不
可
乎
。
或
又
問
耶
蘇
既
以
身
贖
我
等
之
罪
。
我
等
将
如
何
作
法
。
然
後
可
以
靠
着
。
答
曰
。
我
等
之
心
既
是
悪
。
且
日
日
行
事
。
更
添
諸
悪
。
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不
能
自
救
。
故
我
等
罪
人
。
譬
如
落
大
水
中
。
不
能
自
上
。
或
一
縄
垂
而
力
挽
。
若
落
水
者
。
不
執
此
縄
。
非
惟
不
能
出
水
。
且
愈
沈
深
。
又
或
援
至
半
途
。
所
執
之
縄
。
或
随
手
寛
放
。
則
有
必
落
水
矣
。
故
信
耶
蘇
者
。
此
心
須
堅
信
到
底
。
纔
可
得
救
也
。
欲
知
耶
蘇
如
何
教
人
。
下
節
乃
詳
言
之
。
【
改
訳
】 
聖
書
に
云
く
、
獄
ひ
と
や
つ
か
さ吏
戦ふるへ
お
の
ゝ
き
慄
て
い
は
く
、
先せん
せ
い生
よ
、
わ
れ
い
か
に
せ
ば
救
は
る
ゝ
こ
と
を
得
ん
。
い
は
く
、
耶
蘇
キ
リ
ス
ト
を
信
ぜ
ば
、
爾なん
ぢと
爾
の
家いへ
は
救すく
は
る
べ
し
。
世よ
の
人ひと
真まこ
との
道
を
し
ら
ざ
る
こ
と
、
盲めく
ら人
の
瞽めくら
う
ま馬
に
騎のり
て
東
に
さ
ま
よ
い
、
西
に
は
し
れ
る
が
ご
と
し
。
か
く
て
救
を
も
と
め
ん
と
す
る
も
の
。
た
ゞ
念ねん
ぶ
つ仏
を
と
な
へ
香かう
を
焼たか
ば
、
罪つみ
と
が愆
は
の
が
る
べ
し
と
い
へ
り
。
こ
れ
聖
書
に
神
は
そ
な
へ
も
の
を
欲この
ま
ず
と
あ
る
を
し
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
お
よ
そ
人ひと
は
母はゝ
の
胎はら
よ
り
生うま
れ
い
づ
る
と
き
、
一ひとつの
物もの
を
も
帯もちき
た
る来こ
と
な
く
、
死しぬ
る去
と
き
も
ま
た
一ひとつの
物もの
を
携
た
づ
さ
へ
去ゆく
こ
と
な
し
。
そ
は
此この
世よ上
に
あ
る
一すべ
て切
の
物も
の用
み
な
自おの
れ己
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
こ
と
ご
と
く
真
の
神
の
わ
れ
ら
に
も
ち
ひ
さ
せ
ん
と
て
造つく
り
あ
た
へ
た
ま
ふ
も
の
な
り
。
し
か
る
に
神
の
あ
た
へ
し
も
の
を
も
つ
て
な
お
神
に
献さゝぐる
は
、
こ
れ
な
ん
の
功てがらな
る
や
。
た
と
へ
ば
一いつ
か家
の
父ふ
し子
の
如
し
。
子
た
る
も
の
罪
を
其
父
に
え
た
ら
ん
に
、
そ
の
父
の
あ
た
へ
た
る
も
の
を
も
つ
て
父
に
さ
ゝ
げ
、
そ
の
罪
を
贖あがなは
ん
と
せ
ば
、
た
ゞ
罪
を
あ
が
な
ふ
こ
と
あ
た
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
は
父
の
怒いかりに
ふ
れ
て
罪
を
か
さ
ぬ
べ
し
。
又
た
と
へ
ば
た
ゞ
し
き
官つか
さ府
の
ご
と
し
。
そ
の
分ぶん
げ
ん限
に
安やすんじ
、
法おき
て律
を
ま
も
る
も
の
を
見み
ば
、
礼れい
も
の物
を
さ
ゝ
げ
ず
と
も
、
こ
れ
を
撰あげも
ち
ふ挙べ
し
。
し
か
ら
ず
し
て
縦
ほ
し
い
ま
まに
悪あく
を
な
さ
ば
、
た
と
ひ
百
て
に
て
を
つ
く
計
し
縁えん
を
も
と
め
賄まひ
な
ひ賂
を
お
く
る
と
も
、
其
ね
が
ふ
と
こ
ろ
を
遂とげ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
反かへ
り
て
其
怒いか
りを
お
こ
す
べ
し
。
し
か
ら
ば
い
か
に
せ
ん
。
聖
書
に
吾わが
主
耶
蘇
キ
リ
ス
ト
を
信しん
ぜ
ば
救すくはれ
ん
、
こ
れ
誠
に
信
ず
べ
く
納いる
べ
き
の
こ
と
ば
な
り
と
い
へ
り
。
そ
れ
救
を
も
と
む
る
も
の
は
か
な
ら
ず
一
心
に
わ
が
主
耶
蘇
キ
リ
ス
ト
に
依もと
む頼
べ
し
と
は
、
人
も
し
一
の
事こと
あ
り
て
自おの
れ己
に
靠たの
む着
こ
と
あ
た
は
ず
ば
、
是ぜ
ひ非
な
く
他ひ
と人
に
依まか
す頼
べ
し
、
他ひ
と人
に
も
ま
か
せ
が
た
く
ば
、
又
誰たれ
に
か
ま
か
せ
ん
、
た
だ
神かみ
の
こ子
耶え
す蘇
の
ほ
か
依まか
せ頼
て
救
を
う
べ
き
も
の
あ
る
事
な
し
。
或
あ
る
ひ
と
問とう
、
耶
蘇
た
ゞ
一ひと
り人
に
て
い
か
で
天てん
か下
万ばん
せ
い世
の
人
を
す
く
ひ
え
ん
や
。
こ
た
え
て
い
は
く
譬たとへ
ば
両ふたの
く
に国
あ
ひ
た
ゝ
か
ふ
こ
と
あ
ら
ん
に
、
彼かの
く
に国
は
此この
く
に国
の
軍ぐん
ば馬
数す　
せ
ん千
を
俘とり
こ擄
に
し
、
此
国
は
た
ゞ
彼かの
く
に国
大たい
し
よ
う将
一ひと
り員
を
擒とりこ
に
せ
り
。
こ
の
ひ
と
り
の
大
将
を
以もつ
て
数す
千せん
の
軍
馬
に
易かふ
る
と
も
い
ま
だ
不あし可ゝ
と
せ
ず
。
こ
れ
に
よ
り
て
搾おしき
は
め究な
ば
、
あ
る
い
は
一
人
の
太たい
し子
あ
る
い
は
一
人
の
王わう
た
る
も
の
を
俘とり
こ擄
に
せ
ら
れ
し
時
、
無あま
た数
の
官
く
わ
ん
ち
よ
う長
民じん
み
ん人
を
も
つ
て
こ
れ
に
易かふ
る
も
ま
た
当あたらざ
る
こ
と
な
し
。
い
は
ん
や
耶
蘇
は
神
の
子
に
し
て
ま
た
天
父
と
合
一
な
れ
ば
、
耶
蘇
を
も
つ
て
天
下
万
世
の
罪
人
に
易かふ
る
と
も
な
ん
の
不あし
き可
こ
と
あ
ら
ん
や
。
或
あ
る
ひ
はま
た
と
ふ
、
耶
蘇
す
で
に
身
を
す
て
ゝ
わ
れ
ら
の
罪
を
贖あがな
へ
り
。
わ
れ
ら
い
か
に
し
て
こ
れ
に
依まか
せ頼
ん
。
こ
た
へ
て
い
は
く
、
わ
れ
ら
の
心
う
ま
れ
つ
き
て
悪あし
き
が
う
へ
に
ま
た
幼いとけ
な
き少よ
り
日
々
さ
ま
ざ
ま
の
悪
を
お
こ
な
ひ
て
罪
を
か
さ
ね
た
れ
ば
、
み
づ
か
ら
救
す
く
ひ
得え
ざ
る
こ
と
恰あたかも
大おほ
み
ず水
の
う
ち
に
お
ち
て
自みづ
か
ら己
上あが
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
が
ご
と
し
。
か
ゝ
る
と
き
こ
れ
を
た
す
け
ん
と
て
ひ
と
つ
の
縄なは
を
さ
ぐ
る
も
の
あ
ら
ん
に
、
も
し
水
に
お
ち
た
る
も
の
其その
な
は
を
執とら
ず
ば
水
よ
り
い
づ
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
沈しずむこ
と
も
い
よ
〳
〵
ふ
か
ゝ
る
べ
し
。
ま
た
そ
の
縄なは
に
す
が
る
と
も
、
も
し
半はん
と
　途
に
て
手
を
ゆ
る
め
な
ば
、
必
も
と
の
水
に
お
つ
べ
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
耶
蘇
を
信
ず
る
も
の
は
必
そ
の
心
を
堅かた
う固
し
、
半はん
と
　途
に
て
信
仰
の
手
を
ゆ
る
め
、
救
の
縄なは
を
は
な
つ
こ
と
な
く
、
天
国
の
岸きし
に
上のぼるべ
し
。
救
主
は
い
か
な
る
縄なは
を
お
ろ
し
て
、
い
か
に
ひ
き
あ
げ
た
ま
ふ
か
を
し
ら
ん
と
な
ら
ば
、
次
の
章
を
み
て
さ
と
り
た
ま
へ
。
九
章【原
文
】 
聖
書
云
蓋
神
如
此
愛
世
俾
以
独
生
之
子
賜
世
致
信
者
免
陥
沈
淪
乃
得
永
生
夫
神
愛
憐
世
人
之
恩
。
莫
可
窮
極
。
故
凡
在
天
地
間
極
細
微
之
物
。
如
一
花
一
鳥
。
天
父
尚
且
養
之
。
何
況
於
人
。
人
雖
小
。
天
父
無
時
不
垂
眷
顧
。
雖
有
罪
。
天
父
特
差
神
子
以
救
之
。
蓋
神
子
耶
蘇
。
本
与
天
父
一
体
。
天
父
視
ヘボンと奥野昌綱 （22）
世
人
倶
有
罪
。
不
能
免
罪
悪
之
報
。
又
無
別
人
可
以
代
受
。
祗
得
使
神
子
自
取
人
身
。
使
之
以
肉
身
而
代
人
受
苦
難
。
此
意
在
耶
蘇
未
降
数
百
年
前
。
古
先
知
已
著
之
於
書
。
以
示
後
人
。
有
云
。
因
我
等
之
過
而
受
傷
。
為
我
等
之
諸
罪
而
被
撃
云
云
。
由
是
観
之
。
神
之
恩
真
莫
可
窮
極
矣
。
夫
天
父
使
神
子
来
救
。
原
不
是
応
分
之
事
。
且
即
使
世
人
望
救
於
神
。
亦
再
不
敢
想
神
子
代
人
受
苦
。
非
惟
不
敢
想
神
子
来
代
。
即
想
世
人
之
子
来
代
他
。
亦
恐
難
必
。
試
問
世
上
。
誰
是
肯
将
自
己
独
養
児
子
。
代
朋
友
受
罪
。
今
天
父
使
神
子
来
救
。
並
非
救
認
識
之
朋
友
。
乃
救
無
栄
無
辱
之
世
人
。
況
世
人
得
罪
於
神
。
在
神
視
之
直
是
一
敵
。
則
此
一
救
。
直
是
救
敵
人
出
罪
。
我
所
以
言
神
之
恩
。
莫
可
窮
極
也
。
【
改
訳
】 
聖
書
に
云
く
、
そ
れ
神
は
独
ひ
と
り
う
ま
れ
生
し
子
を
も
つ
て
世よ
に
た
ま
へ
り
。
す
べ
て
こ
れ
を
信
ず
る
も
の
は
沈ほろ
び淪
ず
し
て
永
生
を
永
か
ぎ
り
な
き
い
の
ち
生
を
う
く
。
そ
の
世
を
愛いつく
し
みたま
ふ
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。
そ
れ
神
の
世せ
人じん
を
愛あは
れ憐
み
た
ま
ふ
恩めぐみは
き
は
ま
り
な
き
が
ゆ
ゑ
に
、
お
ほ
よ
そ
天
地
の
間あいだに
あ
る
も
の
を
、
極きはめて
細こま
か微
き
一ひとつの
花はな
一ひと
つの
鳥とり
の
ご
と
き
も
の
す
ら
、
天
父
は
な
ほ
こ
れ
を
養やしなひ
た
ま
へ
ば
、
況
ま
し
て
人
を
や
し
な
ひ
た
ま
は
ざ
ら
ん
や
。
人
小
な
り
と
も
、
天
父
は
こ
れ
を
眷かへ
り
み顧
た
ま
は
ざ
る
時
な
く
、
罪
あ
り
と
い
へ
ど
も
こ
と
に
こ
れ
を
あ
は
れ
み
、
其
子
を
降くだして
救
ひ
た
ま
へ
る
な
り
。
そ
れ
神
の
子
耶
蘇
の
も
と
天
父
と
一いつ
た
い体
な
り
。
天
父
世せ
人じん
の
倶みな
罪
あ
り
て
そ
の
報むくひを
免まぬがる
ゝ
こ
と
あ
た
は
ず
。
ま
た
そ
の
罪
に
代かは
り
て
そ
の
報むくひを
受うく
べ
き
人
な
る
を
視み
る
や
、
其
子
を
し
て
自みづから
人ひとの
に
く身を
と
り
、
そ
の
肉にく
し
ん身
を
も
て
人
に
か
は
り
苦く
を
う
け
、
難なん
を
う
け
し
め
た
ま
へ
り
。
こ
の
意わけ
は
耶
蘇
い
ま
だ
降くだらざ
る
数す
百
年
の
前
よ
り
預よ　
げ
ん
し
ゃ
言
者
す
で
に
こ
れ
を
書ふみ
に
あ
ら
は
し
て
後のち
の
ひ
と
人
に
示しめ
せ
り
。
即すなはち
云いへ
る
こ
と
あ
り
、
我
ら
の
過とが
に
よ
り
て
傷そこなは
れ
、
我
ら
の
罪
の
た
め
に
撃うたれん
。
さ
れ
ば
神
の
恩
は
ま
こ
と
に
窮かぎ
り極
な
き
に
あ
ら
ず
や
。（
以
下
、
訳
文
な
し
）
十
章【原
文
】 
聖
書
云
、
爾
凡
労
苦
負
重
者
就
我
我
将
賜
爾
安
凡
人
自
知
有
罪
。
常
覚
憂
悶
。
常
悔
自
己
悖
逆
之
心
。
比
之
労
苦
負
重
任
者
然
。
此
輩
人
自
知
己
罪
太
多
。
恐
即
敬
信
耶
蘇
。
亦
不
肯
耶
蘇
已
饒
我
。
不
知
耶
蘇
已
有
云
。
凡
就
我
者
。
我
不
之
棄
。
蓋
使
人
只
要
相
信
。
便
得
罪
赦
。
又
人
恐
自
己
心
中
不
浄
。
不
能
変
化
自
心
。
不
知
神
之
所
以
救
我
。
已
於
聖
書
明
明
説
云
。
我
将
新
心
賜
爾
。
又
以
新
霊
爾
内
。
我
将
棄
爾
石
心
。
与
爾
以
肉
心
。
我
将
以
霊
与
爾
。
使
行
我
律
例
。
循
守
其
意
旨
。
由
是
観
之
。
世
人
雖
不
能
明
知
本
分
。
応
若
何
做
。
第
得
真
神
之
聖
霊
相
助
。
使
我
無
力
軟
弱
之
人
。
得
循
真
神
之
意
旨
。
可
見
真
神
有
莫
大
之
恩
賜
我
。
救
我
饒
我
。
洗
淨
我
等
。
去
我
等
之
汚
行
。
俾
信
者
倶
得
安
慰
焉
。
【
改
訳
】 
聖
書
に
云
く
、
す
べ
て
労つか
れ苦
た
る
も
の
重おもきを
負お
ふ
も
の
は
我
に
き
た
れ
。
わ
れ
爾
ら
を
や
す
ま
す
。
お
ほ
よ
そ
人
み
づ
か
ら
罪
あ
る
を
知しれ
ば
、
常つね
に
憂
う
れ
ひ
悶もだ
ゆる
こ
と
を
覚おぼえ、
ま
た
つ
ね
に
自お
の己
が
神
に
悖さか
ら
い逆
し
を
悔くひ
て
、
そ
の
心
を
く
る
し
む
る
こ
と
恰あたかも
労つか
れ苦
た
る
も
の
重おもき
を
負お
ふ
も
の
ゝ
如ごと
し
。
か
ゝ
る
人
は
み
づ
か
ら
お
の
が
罪
の
太おほ
い多
な
る
を
知
り
、
耶
蘇
を
敬うやまひ
信しん
ず
る
と
も
、
か
れ
は
我
を
救すく
ふ
ま
し
せ
と
お
も
ひ
、
恐おそるる
こ
と
あ
ら
ん
。
な
れ
ど
耶
蘇
は
我
に
き
た
る
も
の
は
我
さ
ら
に
棄すて
じ
と
い
へ
り
。
耶
蘇
は
た
ゞ
人
の
信しん
じ
て
罪
を
赦ゆる
さ
れ
ん
こ
と
を
欲
こ
の
み
た
ま
ふ
な
り
。
ま
た
人
お
の
が
心こゝ
ろ中
の
不けが
れ浄
た
る
を
み
づ
か
ら
変きよ
む化
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
を
恐おそ
る
べ
け
れ
ど
、
そ
は
神
の
人
を
救すく
ひ
た
ま
ふ
所わ
け以
を
知
ざ
る
な
り
。
聖
書
に
我
新
あ
た
ら
し
き
こ
ゝ
ろ
心
を
も
つ
て
爾なんぢに
賜あたへん
、
ま
た
新
あ
た
ら
し
き
た
ま
し
ひ
霊
を
も
つ
て
爾
の
内
に
賦あた
へ
、
わ
れ
爾
の
石
か
た
き
こ
ゝ
ろ
心
と
爾
の
肉にく
し
ん心
を
棄さら
ん
。
我
霊れい
を
も
つ
て
爾
に
あ
た
へ
て
、
我
お
き
て
を
行おこなひ
其その
意む
ね旨
に
循した
が守
は
せ
ん
と
し
る
さ
れ
た
り
。
さ
れ
ば
世よの
ひ
と人
み
づ
か
ら
そ
の
本
な
す
べ
き
こ
と
分
を
知
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
も
、
第たゞ
真まこ
と
の
か
み
神
の
聖せい
れ
い霊
わ
が
軟よは
き弱
を
助たすけて
真
神
の
旨むね
に
循したがふ
こ
と
を
得ゑ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
真
神
莫おほ
い大
な
る
恩めぐみを
た
れ
て
、
わ
れ
ら
を
罪
悪
の
う
ち
よ
り
救
ひ
、
わ
れ
ら
の
不けが
れ浄
た
る
を
洗きよめた
ま
ふ
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
わ
れ
ら
に
安やす
き慰
を
あ
た
へ
た
ま
ふ
な
り
。
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十
一
章
【
原
文
】 
聖
書
云
、
如
我
等
負
至
大
之
救
恩
則
何
能
逃
免
又
曰
離
爾
悪
道
為
偏
尋
死
路
我
前
言
人
雖
倶
応
受
刑
罰
。
不
能
自
救
。
乃
真
神
已
設
一
法
以
代
贖
人
罪
。
変
化
人
心
。
助
人
改
過
自
新
。
又
言
憑
人
乃
信
。
自
然
得
救
。
若
人
仍
執
而
不
悟
。
不
改
悪
行
。
或
者
祗
求
世
上
乃
栄
。
如
金
銀
財
物
。
比
之
毒
酒
。
酒
味
雖
美
。
如
貪
愛
美
味
。
忘
却
毒
物
。
将
酒
飲
尽
。
自
然
連
毒
食
下
。
夫
人
在
世
。
総
須
将
両
様
比
較
。
心
中
纔
得
明
白
。
仮
如
皇
上
官
府
。
要
人
作
何
事
。
必
是
諄
諄
告
諭
。
吩
咐
多
而
勧
言
少
。
今
神
明
要
我
輩
救
自
己
霊
魂
。
不
用
吩
咐
。
而
用
勧
言
。
我
世
上
之
人
。
如
何
反
不
能
聴
神
之
勧
乎
。
【
改
訳
】 
聖
書
に
云
く
、
も
し
我
ら
か
ゝ
る
大おほ
い至
な
る
救すく
ひ恩
を
等なほ
ざ
り閑
に
せ
ば
い
か
で
逃のが
れ免
ん
や
。
わ
れ
前さき
に
人
の
受うく
べ
き
刑けい
ば
つ罰
は
自みづから
救すく
ふ
こ
と
あ
た
は
ざ
れ
ど
、
真
神
す
で
に
一いつ
ぱ
う法
を
設もう
け
、
人
に
代かはりて
そ
の
罪
を
贖あがなは
せ
、
又
人
の
心
を
変かは
ら化
せ
、
そ
の
過
あ
や
ま
ちを
改あらため
て
、
み
づ
か
ら
新あらたな
ら
し
め
た
ま
ふ
こ
と
を
言いひ
、
ま
た
人
は
信
に
よ
り
て
救すくはる
ゝ
こ
と
を
言いひ
た
れ
ど
、
も
し
人
な
ほ
頑かた
く
な固
に
し
て
悟さとらず
、
そ
の
悪
あ
し
き
お
こ
な
ひ
行
を
あ
ら
た
め
ず
、
た
ゞ
世よ上
の
虚たの
し
み栄
を
貪むさぼ
り
な
ば
、
そ
の
悪むく
ひ報
い
か
に
ぞ
や
。
か
の
金
銀
財ざい
も
つ物
の
ご
と
き
は
、
こ
れ
を
毒どく
し
ゆ酒
に
比ひ
す
べ
し
。
人
そ
の
美うま
み味
を
貪むさぼり
て
そ
の
毒どく
を
忘わするる
は
、
智
と
い
ふ
べ
け
ん
や
。
そ
れ
世
に
あ
る
人
す
べ
て
此この
両ふた
つ様
を
も
つ
て
比くら
べ較
み
ば
、
心
こ
ゝ
め
の
う
ち
中
わ
づ
か
に
さ
と
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
。
そ
は
な
ん
ぞ
や
皇こく
わ
う上
官やく
し
よ府
を
み
よ
。
国くに
た
み人
を
し
て
事こと
を
な
さ
し
め
ん
と
す
る
と
き
は
、
心ねん
ご
ろ
に
諄
々
告とき
さ
と
し諭
吩いひ
つ
く
る
咐
こ
と
多おほく
し
て
勧すすむ
る
こ
と
少すくな
し
。
さ
れ
ど
今
神
は
わ
れ
ら
世よ上
の
人
を
し
て
、
そ
の
霊たま
し
ひ魂
の
救
を
う
け
さ
せ
ん
た
め
に
皇こく
わ
う上
官やく
し
よ府
の
ご
と
く
吩いひつ
く
る咐こ
と
を
用もちひず
し
て
勧すゝむる
言こと
を
用もちひた
ま
へ
り
。
し
か
る
に
世よの
ひ
と人
な
ん
ぞ
反かへりて
神
の
勧すゝめに
聴したがは
ざ
る
や
。
終
言
（
改
訳
本
に
は
「
終
言
」
の
語
な
く
、
本
文
第
十
一
章
に
直
続
す
る
）
【
原
文
】 
勧
書
甚
多
。
而
人
終
不
能
聴
。
拠
負
真
神
之
恩
。
従
今
世
之
俗
礼
而
不
改
。
然
人
雖
不
聴
。
而
吾
之
勧
要
不
能
已
者
。
蓋
吾
之
勧
。
亦
是
有
其
分
也
。
分
所
不
当
已
而
已
之
。
罪
在
我
。
勧
之
而
不
聴
。
罪
在
人
。
我
願
人
読
是
書
。
而
恍
然
悟
真
理
之
在
是
焉
。
則
幸
甚
矣
。　
培
端
氏
跋
【
改
訳
】 
も
し
神
の
勧すゝめを
き
か
ず
、
神
の
恵めぐみに
背そむ
き
て
な
ほ
世
の
俗なら
は
し習
に
し
た
が
ひ
、
そ
の
悪
を
あ
ら
た
め
ざ
る
も
の
お
ほ
か
ら
ん
と
も
、
わ
れ
は
こ
の
真
理
を
勧すゝめ
て
や
む
こ
と
な
か
ら
ん
と
す
。
い
か
に
と
な
れ
ば
、
勧すゝ
むる
は
わ
が
本ほん
分ぶん
な・す
べ
き
こ
と
れ
ば
な
り
。
も
し
わ
が
本ほん
ぶ
ん分
の
已やむ
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
こ
れ
を
や
め
な
ば
、
罪
は
わ
れ
に
あ
り
。
も
し
こ
れ
を
勧すゝめ
て
聴きか
ず
ん
ば
、
罪
は
人
に
帰
す
べ
し
。
も
し
人
々
の
こ
の
書ふみ
を
よ
み
、
真しん
り理
の
一は
し端
を
悟さと
り
、
し
か
し
て
な
ほ
神
の
勧すゝめ
た
ま
ふ
真しん
り理
な
る
聖
書
を
も
よ
く
学なま
び
神
の
恩めぐみ
を
う
け
ん
こ
と
を
ね
が
ふ
の
み
。
